




A Sutdy on Thermal Comfort under the Floor Heating System 




































































































測定項目 測定点数 測定時間間隔 計測器機
外気温
建 環 温水温度 c-c熱電対
物 境 室内空気温度
個IJ 条 グロープ温 1点/室 l分毎






生 舌下温 (全員) l 時間毎
家庭用ヘルスメーター l 理 体重 (全員) 開始前・終了後
量 指先血流量 (代表者1点) 1分毎 レーザー血流計
(ア ドバンスALF21
人 心拍数 (代表者l点) l分毎 VINE心拍計 (AHRM)
対 血圧 (代表者l点) 開始前・終了後 オムロン
個。 CHEM-700CP) 
JL、 全身温冷感 7点尺度 15分毎
理 部位別温冷感 7部位尺度 1時間毎
量 快適感 4点片側 15分毎 カテゴリ尺度を
申 気流感 3点尺度 l時間毎 数直線上に配置
tEt コ 床温度 3点尺度 15分毎
( 2 )室内空気温度・ 0.3OC-C熱電対を用い、第 l室 高さの位置で、150-φのグロープ球をつるし、0.3φCー
で13箇所、第3室で10箇所垂直温度分布を測定した。こ C熱電対にて測定した。
のうち床から天井までの9点の空気温度を平均した値を (4)各部位表面皮膚温度:0.1-φのc-c熱電対を、
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(2)快適感申告カ テゴ リスケール















-128一 生活 環 境学
表2 実験の全体スケジュ ール
部 屋 床 温 度 被験者
日 程 実験番号
(第1窒~第3窒)
被 験 者 (OC) の姿勢
12月1日 26 
12月12日 第1:室 A-C 28 
実験 I 第2室 A-C 椅座
12月13日 (椅鹿) 第3室 A-C 36 



















コントロール')(コントトル)(> (> (> (> (> (> (> 
1 1 1 11111111111111111 
10:0 11ω12∞13∞ 14・∞ 15:ω 16:0 17:∞ 
































































































6.1 ・...・0・‘ ....・u ・ー・・・…......ー….>..8…ー…...…
暖かい L 
6.1.~.:;_:";':" """"""""""""""""""'".. . ..... ............ ~ 自由
暖かい
5.1..... ・ー ・ ー・ .ー......……E・ぃ肉・…向……・……"
やや暖
. .1，・"“・ー・ー"・・・ "(8..8.....向・-…・・・・"




向ー ・ー・ 何 回。
溢 4.1・ー ・・・ー・ ・ー .i:..<.R.8...8.8.…“…内
生 |中立 "肉回 目





涼しい 肉 R 
1.1 ・・・ - .ーe……・6・……“c...
寒い

























































































12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
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(b)床温310C
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図6 温冷感申告と時間変化(梼~)
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1 S.14. 13. 12. 
部位別温冷感申告と時間変化(椅座→床座)
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図1 混冷感申告と時間変化 (実験皿)
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A review of past studies suggests the thermal comfort level of floor surface temperatures is from 24 to 
30"C in Japan， though floor temperatures practically maintain within 20 -240C under the floor heating 
system. It seems that above difference arises from experimental restrictions (e.g. a exposure period， 
unequality to actual environment， customization) and personality factors in thermal acceptability or 
comfort. 
In this paper， the exposure period， one of restrictions， was taken by way of example to recognize 
whether it provided any effects on the change of thermal sensation vote or not. 
Experiment 1 ， in which subjects were exposed for 4-hr， was conducted to clarify the difference of the 
thermal comfort level in chamber and field study. Experiment I was done under the three different 
levels of floor temperatures. All subjects were seated on the cnairs for 2-hr exposure periods and 
sequentially seated the floor for same periods. In experimentm subjects controled the floor temperature 
for themselves. 
It is shown that the thermal comfort level of floor surface temperature is about 30
o
C， air temperature 
22 -23 oC， globe temperature 22.5 -23.80C， and the upper limit of floor surface temperature is about 32 oc， 
the lower limit of air temperature is about 20oC. Subjects feel warmer (for one scale) in seating on the 
floor than in seating on the chair. It is clear that thermal sensation vote vary in the steady condition of 
thermal environment and have differences enough to be significant using Cox-Stuart test. A statistical 
analysis (PPD index) reveals that individual differences in thermal acceptability are characterazed if 
thermal sensation is not neutral. 
(12) 
